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Improvement of Biology Teaching-Materials for the 
Departments of Humanity Students 
VI: Morphological and histological comparison of 
so-called sun leaves and shade leaves of 
Bamboo-leaf Oak， Quercus myrsinαefoliα 
Kageyuki Y AMAOKA *) 
Abstract 
The students often believe textbook-like knowledge a tree has two types of leaves 
such as 'the sun leaves' and 'the shade leaves'. They must understand scientifically 
two categories are only extreme cases. Characteristics of whole leaves are actually 
changing continuously， because the location of each leaf in a tree crown must affect the 
sunlight intensity and then the leaf characteristics. This is one of important strategies 
in their struggle for life. The students should perform comparative observations and 
analyses of the morphological and histological characteristics of leaves. The author 
tried to plan teaching-materializing the comparison of characteristics between so司
called 'sun leaves' and 'shade leaves' to realize the strategy of trees. Itwas a problem 
how the educationally effective syllabus was planned under the situation such as a 
litle budget， poor facilities and equipment， and a litle man-power supporting and 
assisting the student experiments. Some佐ialsand experimental results by the author 
and some results by students were reported. 
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表 1 生物学実験講義 2012年度秋学期授業予定表
2012年度生物学実験講義予定表
秋学期 授業
空量莱用Hド hUp:l!www2.toyo.ac.;p! .Yamaoka~Lblosrv! blos刊 htm
回数 授業内容
09月27日 l講義|授業内谷と提出物の説明新規受講者履修者決定・自己紹介
10月04日 2 講義I r植物社会の競争と協調」の講義その1 植生一光環境を中心に
(含、種子植物の移動手段としての種子散布型)
10月1日 3 講義 その2 遷移 一 光り争奪戦略の観点から
10月18日 4 講義 その3 光争奪戦術としての生産構造と陰莱と陽葉
10月25日 5 実験 顕微鏡の使用法・講義とトレ一一ンク
1月01日
大学祭・休講
1月08日 6 |実験 スギ花粉観察と直径の計測スケッチの練習とマイクロメ タによる計;.IIIJの練習
1月15日 7 実験 「陽葉」と「陰葉」の組織比較観察とスケッチ
1月22日 8 実験 陽葉」と「陰葉」の組織比較計;.IIIJ
1月29日 9 実験 「陽葉」と「陰葉」の生重量、葉面積、葉緑素含量の比較計測
12月06日 10 講義 計測すータの統計処理の基礎正規分布と標準偏差
12月13日 11 講義 |講回援義業とデにモおンけスるト計レ測ー結シ果ョンの統Ex計ce処lは理)る統計処理標準偏差、t-検定、グフフ作成(第8回、第9
12月20日 12 実験 光合成色素の抽出と薄層クロマトグフフィー(TLC)の練習
12月25日 13 実験 陸上緑色植物と海藻の光合成色素のTLCI:::よる比較
01月03日 ρe干t '，u コ ; ι ， 冬季休暇 マ‘ 吋ι ι 
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オレンジG・アニリンブルーによるMallory三重染色(McManus& Mowry， 1960;小林・ 影









































2 98 31.4 
3 86 27.5 
4 79 25.3 
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図6 シラカシ葉面積計測法(その 2): WindowsXPベースの葉面積計測j用アプリケーション LIAfor 
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陰葉と陽葉という概念は研究者間でも、いわゆる陰葉と陽葉で様々な特性が比較研
究されており、その事例は枚挙に濯がなく(例えば、 Nobel，1976; Lichtenthaler et al.， 
1981; Cui， Vogelmann and Smith， 1991; Demmig-Adams and Adams II， 1992; Terashima， 


































168 Kageyuki YAMAOKA 
図7 シラカシの典型的 「陽業jと 「陰業」



































































































重(SLW:specific leaf weight)が用pられる(例えば、窪田・植田、 1977;Jurik， 1986; Oren 
et al.， 1986; Witkowski and Lamont， 1991; Peng et al， 1993; Wilson， Thompson， and Hodgson， 
1999; Evans and Poorter， 2001;斎藤etc.、2001;Steinbauer， 2001;小池etc.、2004;香川・江藤・
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図10 シラカシ樹冠表層および下層の枝から採取した個葉の 2011年度の学生実験による計測結果
(的生重量、(b)薬面積、 (c)[生重量/葉面積 ・mglcm2J、(d)SPAD値の度数分布、 (e)[生重量/葉面積 .
mglcm2J -SPAD値相関図。「陽葉」 ・樹冠表層の枝から採取した葉、 n= 54、「陰葉J:樹冠表層の枝か
ら採取した葉、 n= 540 (a)ー(d)の数字は平均値土標準偏差、およびt-検定の toの値を示す。(d)は直線回
帰方程式と相関関係数を示す。
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